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Such characteristics of fresh concrete as IIIorkability,consistency,Placcability,
finishability,pumPability etc, belong to complex qualities which can not be
measured directly, In order to evaluate quantitatively the characteristics o:
fresh concrete, it is necessary tO seck the helP Of the knowledge of rheology
、vhich is the field Of science dealing with the defOrmation and the f10w of
コュaterial.
A series of studies have been Projected tO clarify the feasibility of applying
rheology to evaluate the characteristics of fresh concrete, They included the
examinations on the results obtained by means of the rotational viscometer
and the tri_axial compressive test device, and on the propagation prOperties
of dynamic wave.
The present paper describes the design of an apparatus for measuring the
proPagation o£ elastic wave in fresh Paste and mortar, and the experilnental
investigation on Thelogical characteristics of fresh Paste and mOrtar obtained
with this apparatus.
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,さらに,粘弾性体中の縦波伝播速度の関係が得られる(













3実 験 概 要
(J使用 材 料
セメントは普通ポルトランドセメントを,細骨材には
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η=絲 Cdyne e sec/c♂)
F=  cdyneたr)囲
―孝=ァず寺ァ・→ 卿














較すると, 水セメント比が小さいときあるいは じノ/∫ が





































.7/イC(°イ。)             ″7C(Vo)
Fig. 4 Relationships between α and″/¢r and ω/♂



















Fig. 5 RelationshiPs between
V/C (イ,          v′c (Vけ
Fig. 6 Relationships between η,Xi T and"/ひ















場合よりも ηの値は小さく,かつ ω/,の変化による η
の差も非常に小さい。このことから整粒,すなわち単一
粒径の骨材を用いると ηは刀ヽさくなり, ιυ/ο の影響も
あまり現われなくなると考えられる。しかし,同じ天然







全般的に,ω/♂ が増加すると て の値は減少する傾向
が認められる。中でもMLにおいては,ηの場合と同
様に rfの値が最も大きく, "/♂の増加による 【の減
小の程度も顕者である。 それに対して天然骨材を用い
たMN,MSにおいては,ηん が35%ょりも大きくなる
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